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アングルをせん断伝達要素とし て用いる耐震補強工法の開発

DEVELOPMENET OF STRENGTHENING METHODS USING ANGLES AS SHEAR-KEYS
(1)試験体 
ここで，Q c2 は圧縮側柱の終局耐力，α は変形状態を考慮した低減 係数で，柱せん断破壊型では 1.0，柱曲げ破壊型では 0.7 である。 
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